






















Significance of Discourse Analysis for Errors 
in Advanced-level Compositions
             KIDO Mitsuko
【Abstract】In this research, I try to analyze errors based on the discourse analysis 
results of advanced Japanese learners’ compositions. I emphasize that there are 
several stages between errors of Japanese learners’ writings and correct use. There 
are two types of errors in learners’ compositions; (1) the case where it is possible to 
predict correct use, (2) the case where understanding the writer’s intention needs to 
be judged from the context of the composition. (1) consists of errors of words, phrases, 
clauses, sentences, or connected sentences, and these errors can be corrected only by 
looking at the relevant language unit. On the other hand, (2) are errors of paragraphs 
and sentences, and these require processing at the text level. Errors that look like 
correct use are misuses on the text level of (2). Discourse analysis is needed to 
identify the factors that cause errors at the text level.
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本稿で例として取り上げる作文データは、2006 年度から 2010 年度の筆者の上級レベ
ルの作文授業において研究協力承諾を得た 211 名の作文である。「補講日本語書く」研究
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グローバルコミュニケーション教育センター　日本語教育論集　第 35 号　（2020） 上級日本語作文の誤用の文章構造分析の意義
生・大学院生対象の作文授業、および「日本語作文」学部留学生対象の作文授業につい
て主にレポート、要約練習、作文練習が含まれる。これらの授業は 10 週または 15 週　
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は男性 6208 万 435 人、女性 6497 万 7425 人で前年より 1 万 8323 人少ない 1 億










く私が＞ く物事が＞ 1 く他者が＞ ＜物事が＞
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売買されており、1 体 15 万～ 20 万円の値がつくこともあるという。（記事原文、
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本稿は、2018 年 8 月 4 日に行われた日本語教育国際大会 ICJLE2018 ヴェネツィア
におけるポスター発表をもとに修正・加筆したものである。
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